



First Record of Cysts of Gonylαulαx polyedrαSTEIN in Bottom 
Sediment from Omura Bay， Nagasaki Prefecture， Japan1) 
S1R-We五rstfound many living cysts of Gonyaulax polyedra STEIN in Japan. This species has 
been known as one of causative dinoflagellates of red-tide. Cysts were collected from surface 
sediments in Omura Bay， Nagasaki Prefecture and were provided for germination experiment. 
Some thecate and motile forms produced from these cysts were identified as Gonyaulax polyedra 
on the basis of following characteristics; i) polygonal cell with well developed suture and without 
antapical horns， i) plate formula indicated as po，ど， 2a， 6"， 6c， 6"'， 1p and 1""， ii) the 
displacement of girdle not so strong， and iv) coarsely reticulated plates and platelets. 
The living cysts concentrated in surface sediments at the southeastern area of the Nagasaki 
Airport (Fig. 1). 1t coincides with the region where other naked dinoflagellates such as Gym-
nodinium sp. (type-'65) explosively bloom. 
(SATORU KOBA Y ASHI2)， KAZUMI乱1ATSUOKA3) & SHOJI 1IZUKA2)) 
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Lingulodinium macherophorum (DEFLANDRE & 




係は，すでに NORDLI(1951)， EVITT & DA VIDSON 


























54 日本プランクトン学会報第 28巻第 1号(1981)
滴 (oilglobules)がつまっており， 1ないし 2個の が，その遊泳体 (Plate1， B， E-H)は，細胞長が 45




(archeophyle)は，遊泳体における 2"から 5"まで 戻った時，その幅の 1ないし 2倍の段差があり，
の前帯板部分に相当する場合と，すべての頂板，前挿 Gonyaulaxφinifera (CLAPAREDE & LACHMANN) 
間板および 2"から 5"の前帯板とが組合わさった部 DIESINGのような著しい逆Z字状のくい違いは見られ
分に相当する場合とがある。このために発芽孔は，個 ない。鎧板配列は， po， 4'， 2a， 6"， 6c， 6"'， 1p， 1"" 
体によって複雑な形を呈する。 であり，どは他の頂板に比べると小さく， また 1'" 
G.lうolyedraのシストは，標脚類の Centropages は縦溝の左端に小さく存在する。
abdominalis SA TOの休眠卵 (restingegg)と類似し 本種は弱いけれどもサキシトキシンによる毒性を有
た形態を呈する。しかし，後者の休眠卵とは次の点で すると言われて以来 (SCHRADIE& BLISS 1962) そ
異なっている。 G.ρolyedraのシストが大きさ 40な の追証が試みられているが，現在まで確認されていな
いし 50μmであるのに対して C.abdominalisのそ い (BATESet al. 1978， SCHMIDT & LOEBLICH， 




といわれる red-pigmentedbodyが認められることで いたが (Fig.1)，この水域は大村湾における Gymnodi・-
ある。
培養した 25個体のシストのうち 14個体が発芽した Explanation of Plate 1 
に~-←.-J km
Fig. 1. Distribution of Gonyaulax polyedra 
living cysts in surface sediments of Omura 
Bay， Nagasaki Prefecture， in October， 1980. 
Cyst and thecate forms of Gonyaulax polyedra 
STEIN. 
A， C-D; Cyst form [Lingulodinium machaero-
phorum (DEFLANDRE & COOKSON) W ALL]. 
A; Living cyst with starch grains and oil 
gloubles. 
C; Living cyst having hollow and acuminate 
processes with closed distal extremities. 
D; Empty cyst having attached operculum after 
germmatlUn. 
B， E-H; Thecate form (Gonyaulax polyedra 
STEIN). 
B; Ventral view， showing coarsely reticulated 
surface of plates and platelets. Figured speci-
men slightly deformed laterally. SEM photo-
graph. 
E; Oblique ventral view， showing displacement 
of the girdle and platelets distribution in 
the sulcus. 
F; Lateral view， showing prominent suture 
between anterior intercalary aJ;ld precingular 
plates. 
G; Schematic tabulation of the epitheca. 
H; Schematic tabulation of the hypotheca. 
(Scale bar 10μm.) 
小林ほか Conyaulaxpolyedra 
PLATE 1 
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